












Japan's Diplomacy as a Middle Leader





In this article I will present the concept of middle leadership to explain Japan's diplomacy
since the 1970's. Japan is greatly dependent on the United States regarding its security and
trade policies. On the other hand, aware of the deepening the interdependence between nations
in Asia-Pacific region , Japan attempts to exert leadership. This paper summarizes leadership
research in International Politics to date, and borrows the model of middle leadership from
the discipline of business administration, applying it to International Relations. This paper
demonstrates that Japan has played the role of middle leadership in the Cambodian peace
process, and lays groundwork for considering Japan's need to harmonize its national interest
with international demands.
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におけるリーダーシップとして、 ①構造的1) -ダーシップ(structural leadership :他国に協
力させるために優越する物的資源を行使する能力)、 ②起業家的リーダーシップ(entrepre-
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象となり、日本の国際的リーダーシップ論についてはあまり研究されていなかったと思われ


























選択できなかったため、実行できる行動も限られていたことがあげられる(Margaret G.Hermann & Joe D.







































力」があればよいとしている(Martin Wight, Power Politics, 2nd ed, Harmondsworth, Middlesex: Penguin
Books, 1986, pp.4ト53.)
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を務めた栗山尚-が事務次官就任の挨拶で、これからの日本は「大国面をしない大国の外交」をやらなければばら
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に置きつつ- 『関西大学法学論集』第48巻第1号、 1999年、 33-70頁。
